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  Robaveron was tried on 22 patients suffering from neurog．enic bladder showing hypotonic
pattern． The results were as fo］lows：
1）Volume voided increased from 27．3 ml to 92．3皿1（p〈0．Ol）and maximuln voiding pressure
 increased from 28．2 mmHg to 45．4 mmHg （p〈O，OOI）．
2） Residual urine volume decreased from 265．8 ml to 117．O ml （p〈O．05）， and residual urine
 ratio decreased from 78．1 O／． to 54．90／， （p〈O．005）．
S） C！inical response was excellent in 7 cases， goed in 5 cases， poor in 10 cases．
4） No side effects were observed except urinary incontinence in 3 cases．
 From the results above， Robaveron is considered to be an effective drug for neurogenic
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Table 1．
投与方法
No 年令・性          3Ax2       1A／日          ／週
基礎疾患 自覚症状（合併症）       頻尿尿意排尿困難残尿感尿失禁
1 64・ e o 脳 軟．化（S 53．6） ±一1 十，十 ホ土 ヰ土 1
2 69・ g o 糖 尿 病（10年前より〉 十，十 十，十 十，± 十，十 i±
3 53・e o 直腸癌手術（S 53． 6 ．20） 1± 十，十 十，十 i
4 64・￥ o 子宮癌手術後（S45） ±土 十；十 十土 キ三 1
5 73・e o 糖  尿  病脳 軟 化 痒（2年前より） ．十！ 十，十 キ土 ヰ土 工
6 81・g o 不 明 （ 留 置 中 ）
十




8 83・8 o 不 明． ± 十 （留 置 中 ） 十       十 十
9 64・g o lt （留 置 中 ）
十
10 65・ 8． 0 10年前脳疾患、現在向精神薬使用 十 十
（留 置 中 ）
 十        十
！1 79・8o BPH術後尿 道 狭 窄（S40） （留 置 中 ）




























15 59・￥ o 子宮癌手術後（S27．11）  土 十i十 1± キ土 三十
16 48・￥ o 糖 尿 病（20年前より） ±1 十s十 ナ土 キ土 1十
17 53・e o 不 明 1 十s十 キ土 キ土 1
18 58・go 腰椎間狭素手術後（S52．11．7） キ三 十i十 十土 モ土 工
19 64・go 直腸癌手術後 ±土 十，十 十ま キぢ 丁
20 71・eo 喉頭癌手術後（S 47） ま土  王 ホ三 キ土 工
21 57・¢ o 脳 血 栓くS 52． 8） ±t 十，十 キ土
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前  値 後  値
平均±標準偏差平均±標準偏差
低下率 または   to値：
上昇率
判 定
排  尿  置     15   （me）
残  尿  量
   （m2）
27．3±50．9 92 ．3± 73 ．0 238 ．00／． t
17 265．8±244．3 117．0±129．4 56．00／，S
残  尿  率     10  （％）
最高意識圧         21  （mmHg ）
78．1±32．7
28．2±16．8
54．9± 32．2 29．70／o ；
45．4t 20．3 60．90／， t
    to，ooi ＝4．140 NS3．073    to．oi 一2．977 SIG
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Table 8．第1クール無効例における






















著 効  2例
有 効’ 1例
やや有効 1例










































































































































        （1979年ll月28日迅速感吟受付）
